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小野 真嗣＊1，クラウゼ小野 マルギット＊1，栗山 昌樹＊2，タケ ディヴィッド＊3
A Teaching Report on Intercultural Exchange Lessons with Japanese
and International Students among Three Technological Institutions in Hokkaido
Masatsugu ONO, Margit KRAUSE-ONO, Masaki KURIYAMA and David TAQUET
（原稿受付日 平成 30 年 12 月 20 日   論文受理日 平成 31 年 2 月 1 日）
Abstract
This paper discusses how to conduct collaborative classes between Japanese and international 
students in regional areas so as to make them more motivated in their foreign language competency 
and its related cultural understanding. Students in urban cities have lots of opportunities to encounter 
foreigners and international students or their own cultures because there is the fact that almost half of 
the international students go to universities in big cities like Tokyo and Osaka, while students in 
regional areas have less opportunities to directly meet such foreigners than the students in urban cities
do. The authors have tried building such a similar opportunity for Japanese students to meet 
foreigners in regional areas by sharing the international students as human resources in each regional 
institutions so that they can communicate in their foreign languages. In this paper, the authors focus
on extracurricular collaborative lesson camps among three regional institutions of technology.  




















援機構(JASSO)がとりまとめた外国人留学生在籍状況調査結果によると、2011 年では 163,697 人であっ
た人数が、2015 年には初めて 20 万人を突破し 208,379 人となった。しかしながら、その半数以上となる
52.7%(114,778 人)の留学生は関東で就学しており、北海道では国内総数のわずか 1.4%(2,974 人)である。
さらにその北海道内の内訳は、およそ半数の 52.7%(1,570 人)が北海道大学へ通い、この数値は慶應義塾
大学の 1,418 人、立命館大学の 1,587 人と、大規模私立大学とほぼ同数であった。一方、室蘭工業大学


















整備として、(1)b や c は非常に強力なツールと言える。整備が進めば、都市・地方を問わず、また世界
と直接接続することにより、接続した地点が異文化・国際交流の拠点校として形成され、外国人との遭
遇機会の差異や優劣を少なくすることができるという期待が持てる。





研修を交流のスタートとし、(1)b や c に繋げて交流を維持させることを計画した。本稿では、(1)a の活
動について焦点を絞り、次節以降、その取組事例を紹介する。
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(2) a. 2017 年の交流テーマ： 各港湾都市の特徴の理解と異国情緒の街函館の史跡を辿る
b. 2018 年の交流テーマ： 世界の自然災害への理解と防災減災への意識向上を図る
 次節以降、各実施年に分け、実際の実践事例を述べることとする。
3. 2 交流試行実践

































男 3 名・女 1 名
（学部 2 年・3 年）
男 0 名・女 2 名
（高専 3 年）
男 2 名・女 1 名
（高専 4 年・5 年）
外国人留学生
（出身国）
男 2 名・女 1 名
（マレーシア、中国）
男 3 名・女 0 名
（マレーシア、モンゴル、カンボジア）




男 1 名・女 1 名
（日本・ドイツ）
男 1 名・女 0 名
（日本）
男 1 名・女 0 名
（フランス）
 プログラムの概要について述べると、1 日目の交流活動１では筆頭著者である小野が担当し、ジグソ













 続く交流活動２ではタケが担当し、ICT を用いたプレゼンテーションの活動を通じ、各人が iPad を用
いて画像を効果的に用いながら、個人の関心事や各国に関する自主調査に基づく情報提供として画像を
多用したスライドを構成し、マルチメディア機器を用いたプレゼンテーションを行う活動を行った。言
語は英語を基本とし、5 分の発表の後、質疑応答を行う活動とした。活動の様子を図 2 に示す。
図 1 ジグソー法の学習活動時の意見付箋 図 2 iPad によるプレゼンテーション指導
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一定の効果が認められるものとなった。図 5 は luncheon presentation の様子を、図 6 は校外バス研修時の
集合写真撮影の様子を示すものである。
図 3 函館、室蘭、苫小牧の都市計画説明 図 4 異文化理解への態度に関するアクティビティ
 










の 9 月 3 日には北海道胆振東部地震に見舞われたが、本学が展開する研修プログラムが当初より予定し
ていた短期留学生向けに活動し実績のある洞爺湖・有珠山地域方面への自然環境見学の行程を基本とす
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図 7 地震災害時の情報交換の様子 図 8 洞爺被災地区の見学(国道)








小野 真嗣，クラウゼ小野 マルギット，栗山 昌樹，タケ ディヴィッド 
－ 28 －
で自主的に活動を行い、活発な議論を行っていた。
図 11 ２日目食事後のグループ活動(発表準備) 図 12 ２日目食事後のグループ活動(発表準備)






図 13 ポスター制作中の発表原稿の準備 図 14 ポスター制作
 
図 15 英語による発表と質疑応答の様子 図 16 2018 年参加者一同の写真
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・I am presenting floods due to heavy rain in big cities in Vietnam. In my group are two Japanese students, a 








































・I am presenting floods due to heavy rain in big cities in Vietnam. In my group are two Japanese students, a 
道内理工系三機関合同による異文化交流を通じた国際共修授業の実践 
－ 31 －
Malaysian friend, a Chinese friend. Students have the ability to use two languages, so communication is easy 
and fun. We have heated discussions and many questions are raised about environmental issues and solutions. 
・After returning to Otaki house from Toya Giopark, we present the disaster in four countries, Indonesia earthquake, 
sea level rise in Thailand, flood in Vietnam and desertification in India. At night we prepare poster design for 
the next day.
・I have been joined the English and cross culture camp for couple times while I am studying at Muroran-IT. It 
was impressed to cooperate with young generation not even the Japanese but also those international students 
who studying in Hokkaido.
・On my view point, the activity has been completed successfully on behalf of volunteer and group leader. According 
to group activities, sine we met each other at the first some students were shy but after group session began, they 
open their mind and trying to learn more about international culture by using English.
・It was not about science knowledge view but the most important was surviving by speak English. I believed they 
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